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 Selenium (Se) yeast has been widely used as a Se supplementation for humans. 
Supplementation with Se-enriched yeast in animal and human diet has been proven to 
have beneficial health effects. One major disadvantage in Se yeast production is the 
complexity in the yeast production. The objective of this study is to optimize cell mass 
production of Saccharomyces boulardii for Selenium enrichment process. Production of 
S. boulardii cell mass was optimized by using both classical and statistical approach. 
Production of high cell mass of S. boulardii was upscaled using a 16-L stirred tanked 
bioreactor in batch and fed-batch cultivation strategies where the fed batch bioreactor 
cultivation with complete medium showed the highest cell mass production at 34.16 g L-
1
. During Se enrichment process, effects of different Se concentration and addition time 
were examined to maximize the Se absorption process by S. boulardii. The production 
of Se yeast was further upscaled in a 16-L stirred tank bioreactor in batch and fed batch 
cultivation strategies. In Se enrichment process 90 mg mL-1 Se which added at 16 hour 
of cultivation time for 24 hour was found to be best condition for Se enrichment in S. 
boulardii. The process was used in fed-batch cultivation in 16-L stirred tank bioreactor 
with full medium. Maximum cell biomass was at 24.97 g L-1 with 0.177 h-1 specific 
growth rate.  The highest Se content was achieved at 41.65 µg g -1 with 1.78 µg g-1 h-1 
absorption rate. Therefore it can concluded that addition of Se in late exponential phase 
of S. boulardii growth is the most suitable condition to minimize the inhibition effect on 













 Selenium yis telah digunakan secara meluas sebagai sumber tambahan Se kepada 
manusia. Yis yang diperkaya dengan Se terbukti dapat meningkatkan kesihatan apabila 
diambil dengan berkala. Masalah utama yang dihadapi dalam penghasilan yis diperkaya 
dengan Se adalah kerumitan dalam penghasilan yis yang mampu bertahan dengan kesan-
kesan sampingan akibat penggunaan Se. Matlamat kajian ini adalah untuk 
mengoptimumkan penghasilan sel S. boulardii untuk penghasilan yis yang diperkaya 
dengan Se. Penghasilan sel S. boulardii dioptimumkan menggunakan pendekatan 
klasikal dan statistikal. Media yang telah dioptimumkan digunakan untuk penghasilan 
sel S. boulardii di dalam skala yang lebih besar iaitu 16 liter bioreaktor dengan kaedah 
kelompok dan suapan kelompok. Penghasilan sel S. boulardii yang tertinggi pada 34.16 
g L-1 berjaya di capai melalui kaedah suapan kelompok dengan menggunakan suapan 
media lengkap. Yis yang diperkaya dengan Se di uji dengan pelbagai kepekatan dan 
masa tambahan Se untuk mengoptimumkan penyerapan Se oleh sel. S. boulardii 
diperkaya dengan Se di hasilkan dalam skala besar 16 liter bioreaktor dengan kaedah 
kelompok dan suapan kelompok. Jumlah kandungan Se menunjukan 90 mg mL-1 dengan 
waktu penambahan Se selepas 16 jam dan rawatan selama 24 jam adalah kaedah yang 
paling sesuai untuk pengasilan S. boulardii diperkaya dengan Se. Jumlah kandungan Se 
tertinggi di hasilkan melalui kaedah suapan kelompok di dalam 16-L bioreactor dengan 
jumlah kandungan Se adalah sebanyak 41.65 µg g-1dengan kadar penyerapan Se pada 
1.78 µg g-1 J-1. Melalui hasil penyelidikan ini, tambahan Se pada hujung fasa eksponen 
S. boulardii dapat mengurangkan kesan yang merencatkan pertumbuhan S. boulardii dan 
pada masa yang sama memaksimumkan daya penyerapan Se.  
 
 
 
